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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﳌﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎر

*

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮد
ﻣﻠﺨﺺ

ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺴـﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣـﺎم اﻟﻤﻮﺻـﻠﻲ واﻟﺘـﻲ اﺧﺘﺎرﻫـﺎ ﺑﺨـﻼف اﻟﻤﻌﺘﻤـﺪ ﻓـﻲ
، وأدﻟﺔ اﻟﻤـﺬﻫﺐ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ، وﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺧﺮى،اﻟﻤﺬﻫﺐ
 ﺛــﻢ ﺗﻜﻠــﻢ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﺻــﻴﺎت ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﻨﻄــﺎق ﺑﺪراﺳــﺔ اﻟﻤــﺬاﻫﺐ،وﺳــﺒﺐ ﻣﺴــﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣــﺎم اﻟﻤﻮﺻــﻠﻲ
.واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻞ إﻣﺎم ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ أي إﻣﺎم ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت، ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ، آراء:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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Abstract
This research is dealing with the pardons of Imam Al-Mousili that he chose
although theydisagree with the approved ones in theotherdoctrines, away from talking
about other doctrines, and the approvedstatement of thesedoctrines, and the evidence of
the doctrine in this regard, and the reason of Imam Al-Mousilipardon, then the
researcher talked about recommendations to expand the scope by studying the doctrines
and each issue raised by other Imams to benefit from them in general.
Keywords: Opinions, Abdullah bin Mahmoud Al-Mousili, Pardons, Objections.

.2022  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش
 ﻣﺪرس ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺮغ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺪرس ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺮغ ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ،* ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
.اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﻔﻲ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه ،دلﱠ أﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻬﺪى واﻟﺮﺷﺎد ،ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ،وﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﺳﻨﺘﻪ،
ودﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ واﻫﺘﺪى ﺑﻬﺪاه.
إﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﺧﻴﺮ اﻟﻘﺮون ﻗﺮن اﻟﻨﺒﻲ  ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻪ ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻌﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻗﺎل :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ » :ﺧﻴﺮﻛﻢ ﻗﺮﻧﻲ ،ﺛﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ،ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ«) ،(1واﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺮون ،ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﻣﻦ
ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﺑﻨﻮا ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻬﻢ ،وﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻹﻣﺎم ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻻ
أﺣﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ،وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎره ،وﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ،وﺳﺒﺐ
ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﻪ ،وواﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
 -1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر.
 -2اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر.
 -3اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻣﺤﺎﺗﻪ.
 -4ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ:
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ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 -1ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.
 -2اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -أﺳﻠﻮب اﻻ ﻗﺘﺒﺎس وذﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﺒﺎس أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻢ رﺣﻤﻬﻢ
اﻟﻠﻪ.
ب -ﻋﺰو اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
ج -اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺒﺤﺜﺎن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺧﺎﺗﻤﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﺒﺎدات وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺣﻜﻢ دم اﻟﺴﻤﻚ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺣﻜﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺨﺮج.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﻌﺪد.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎء ﺑﺮأﺳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﺛﻢ ﺑﺮئ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗُﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺎﻋﺪا ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  وﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺎم واﺣﺪ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻮاط.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﻓﺎض ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ زوج اﻟﻈﺌﺮ ﻣﻦ ﻏﺸﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل أﻫﻞ اﻟﺼﺒﻲ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺴﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻮزون واﻟﻤﻜﻴﻞ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻣﻦ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ.
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﺠﺎرﻳﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :وطء اﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺘﺒﺮاء إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻳﻄﺄﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖ إذا ﻋﺎد.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻤﺜﻠﻪ ،وأﺣﺪﻫﻤﺎ أﻗﻞ وﻣﻌﻪ ﻋﺮض إن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض ﻗﺪر
اﻟﻨﻘﺼﺎن.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﺒﺎدات.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺣﻜﻢ دم اﻟﺴﻤﻚ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪم ﻧﺠﺲ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ
دم اﻟﺴﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :أن دم اﻟﺴﻤﻚ ﻃﺎﻫﺮ وﻫﺬا ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن اﻟﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻧﻪ ﻧﺠﺲ وﻫﺬا ﻗﻮل أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :دم اﻟﺴﻤﻚ ﻧﺠﺲ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ).(2
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :أن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ :ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ،واﻻﺟﺘﻬﺎد ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺺ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ) ،(3وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﻜﻢ دم اﻟﺴﻤﻚ،
ﻟﺬا ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮن ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ
ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻹﻃﻼق واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :دم اﻟﺴﻤﻚ ﻃﺎﻫﺮ وﻫﺬا ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺤﻤﺪ) (4واﺳﺘﻨﺪوا إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ :اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻊ دﻣﻪ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﺠﺲ).(5
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺪم ﺣﻘﻴﻘﺔ ) ،(7)(6وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء).(8
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺪﻣﻮي ﻻ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻤﺎء ،وﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء).(9
راﺑﻌﺎ :ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪم واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻣﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﺑﺢ ﻃﺎﻫﺮ ،وﺣﻞ ﺗﻨﺎوﻟﻪ
ﻣﻊ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻪ) .(10
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :أﻧﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﻰ) .(11
ﺳﺎدﺳﺎ :ﻃﺒﻊ اﻟﺪم ﺣﺎر وﻃﺒﻊ اﻟﻤﺎء ﺑﺎرد ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ دم ﻟﻢ ﻳﺪم ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء) .(12
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ وﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ رواﻳﺎت:
اﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻜﺒﻴﺮ إذا ﺳﺎل ﻣﻨﻪ دم ﻛﺜﻴﺮ ﻳﻜﻮن ﻧﺠﺴﺎ ﻣﻐﻠﻈﺎ)  ،(13وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ
زﻳﺎد ،ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ)  ،(14وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ :ﻣﺎ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ،واﻟﻤﺨﻔﻒ ﻣﺎ أﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ)  ،(15وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ.
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :دم اﻟﺴﻤﻚ ﻧﺠﺲ إذا ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺶ اﻟﻜﺜﺮة) .(16
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أن دم اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺜﻴﺎب ﻟﻠﻘﺪرة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻨﻪ) .(17
ﻳﺴﺘﺪل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪﻣﺎء) .(18
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أن دم اﻟﺴﻤﻚ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮواﻳﺔ وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ)  ،(19ﻗﺎل
اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ :ﻟﻴﺲ ﺑﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺠﺴﺎ)  ،(20ووﺻﻒ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﻮل ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ دم
اﻟﺴﻤﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻮل ﺿﻌﻴﻒ) .(21
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻷﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻳﺘﺒﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ أن دم اﻟﺴﻤﻚ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ،ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺣﻜﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺨﺮج.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺟﺎوز اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إذا زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﻫﻢ
ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪرﻫﻢ.
ﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺨﺮج :ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ
اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺨﺮج ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ ،وﻫﻮ اﻷﺣﻮط) .(22
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻳﺒﺪو واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ،
وأﻧﻪ ﻣﺎ دام ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺨﺮج ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺪرﻫﻢ ،وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
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اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻻ ﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﺈذا زاد ﺑﻀﻢ ﻻ ﻳﻔﺮض ﻏﺴﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ) .(23
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(24
أوﻻ :أن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻻ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪه ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻜﻤﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﻧﻬﻤﺎ ﻧﺠﺎﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ،وإذا اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻔﻮا) .(25
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج ﻣ ﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﺈذا زاد ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺪرﻫﻢ ﺑﻀﻢ ﻳﻔﺮض ﻏﺴﻠﻪ ،وﻫﻮ
ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ)  ،(26وأﻃﻠﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎء إذا ﺟﺎوز اﻟﺨﺎرج
اﻟﻤﺨﺮج) .(27
وﻳﺴﺘﺪل ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(28
أوﻻ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوزه ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻳﻜﻮن زاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﺪرﻫﻢ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎره؛ ﻻﺗﺤﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮج ﻻ ﻳﻠﺰم أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻮﺟﻮب ﻏﺴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ واﻟﺤﻴﺾ.
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :اﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺪرﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء
وﻫﻮ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن وراء
ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء)  ،(29ورﺟﺤﻪ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ)  ،(30واﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ)  ،(31وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ :واﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ)  ،(32وﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ أﺧﺬ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ)  ،(33واﻟﻄﺤﻄﺎوي)  ،(34واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ) ،(35وﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻤﺮات) .(36
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮاء ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﺎدة اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻢ أﺟﺪ أﺣﺪ ﻗﺎل ﺑﺎﻷﺣﻮط ﻏﻴﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ.

اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﻌﺪد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻟﻐﺔ :إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﻮ وﻫﻮ اﻟﻌﺬرة وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ إزاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء وﻗﺪ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ إزاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎر وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮ وﻫﻮ اﻟﻘﺸﺮ واﻹزاﻟﺔ) .(37
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻃﻬﺎرة اﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻦ أو ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻮ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮة وﻫﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ) .(38
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻫﻮ اﻹﻧﻘﺎء)  ،(39واﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﺴﻨﻮن؟.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ...:وﻳﻘﺪر ﺑﺎﻟﺜﻼث أو
ﺑﺎﻟﺴﺒﻊ ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻠﻮﺳﻮﺳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء) .(40
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :أﻧﻪ ﻣﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻞ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ،وﻣﻤﺎ
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ،
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻋﺪد ﻣﺴﻨﻮن) ،(41وﻻ ﻳﻘﺪر ﺑﻌﺪد ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺳﻮﺳﺎ).(42
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(43
أوﻻ :ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﻗﺎل» :أﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ  اﻟﻐﺎﺋﻂ ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ أن آﺗﻴﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﺠﺎر،
ﻓﻮﺟﺪت ﺣﺠﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﻤﺴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻠﻢ أﺟﺪه ،ﻓﺄﺧﺬت روﺛﺔ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺤﺠﺮﻳﻦ وأﻟﻘﻰ
اﻟﺮوﺛﺔ« وﻗﺎل» :ﻫﺬا رﻛﺲ« )  ،(44وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل أﻧﻪ ﻟﻤﺎ أﻧﻘﻰ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮﻳﻦ وﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺛﺎﻟﺜﺎً دل
ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻬﻤﺎ)  ،(45وﻗﺎل اﻟﻄﺤﺎوي :ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﺮط) .(46
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻌﺪد ﺛﻼث واﺟﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻃﻬﺎرة اﻟﻤﺨﺮج ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺷﺘﺮاط اﻟﻌﺪد.
راﺑﻌﺎ :إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻨﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺮة أو ﺑﺎﻟﺜﻼث ﻳﺰاد ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ ذﻛﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺣﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ أن اﻹﻧﻘﺎء ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﻟﻮ اﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺤﺠﺮ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﺟﺎز ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.
) (47

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – » - ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻤﺮ ﻓﻠﻴﻮﺗﺮ«  ،أﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻹﻳﺘﺎر ،وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ
اﻟﻮاﺣﺪ)  ،(48وﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﺛﻼﺛﺎً أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ » إذا اﺳﺘﺠﻤﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﺠﻤﺮ
ﺛﻼﺛﺎ«)  ،(49ﺣﻴﺚ ﻧﻔﻰ اﻟﺤﺮج ﻋﻤﻦ ﺗﺮك اﻟﻌﺪد ،ﻟﺬا ﻻ ﺗﺠﺐ ،واﻷﻣﺮ ﻟﻠﻨﺪب ﻻ ﻟﻺﻳﺠﺎب) (50؛
ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ.
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اﻟﺰﻳﻮد

)(51

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻼث ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ
واﺳﺘﺪل ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ

) (53

واﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ).(52

ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻ :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺴﺘﻴﻘﻆ :ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ » :إذا اﺳﺘﻴﻘﻆ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻐﻤﺲ ﻳﺪه ﻓﻲ اﻹﻧﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري أﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻳﺪه«) ،(54
وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻷوﻟﻰ) .(55
ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻟﺜﻼث ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻏﺎﻟﺒﺎً) .(56
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر ﺑﻌﺪد ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺳﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل اﻷول.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻷﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ذﻛﺮ اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎء ﺑﺮأﺳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ
إن ﺑﺮئ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻮاﺋﺖ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼة ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ أو أﻗﻞ ﻓﻌﻠﻴﻪ
اﻟﻘﻀﺎء)  ،(57واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ زادت ﻋﻠﻰ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎء ﺑﺮأﺳﻪ واﺳﺘﻤﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﺛﻢ ﺑﺮئ :إن ﺑﺮئ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎء ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ) .(58
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺮج ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ،وﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻏﻤﺎء
واﻟﺠﻨﻮن)  ،(59وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻗﻀﺎء ﻳﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :إذا زاد ﻋﺠﺰه ﻋﻠﻰ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء).(60
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (61

أوﻻ :ﻷن اﻟﻔﻮاﺋﺖ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﺘﻜﺮار .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻗﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ) .(62
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺠﺮد اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺨﻄﺎب) .(63
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اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء)،(64وإن ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺠﺐ ﻣﻮﺳﻌﺎ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻤﻴﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎء ﺑﺮأﺳﻪ :أﺧﺮت اﻟﺼﻼة ﻋﻨﻪ ،وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ
اﻟﺼﻼة ،وﻗﺎل :ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ).(65
ﻳﺴﺘﺪل ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :أﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺨﻄﺎب) .(66
ﺛﺎﻧﺒﺎ :ﻋﺪم اﻟﺤﺮج ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ،وﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻏﻤﺎء واﻟﺠﻨﻮن) .(67
اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :إذا زاد ﻋﺠﺰه ﻋﻠﻰ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء)  ،(68وﻗﺪ ﺟﺰم
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ واﻟﻤﺰﻳﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء)  ،(69وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :وﻫﻮ
اﻟﺼﺤﻴﺢ)  ،(70وﺑﻪ ﺟﺰم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ)  ،(71وﻗﺎل اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ)  :(72ﺻﺤﺤﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻏﻨﻰ
و)ﻗﺎﺿﻴﺨﺎن( ﻗﺎل ﻫﻮ اﻷﺻﺢ ،و ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮاوﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى وﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻫﻮ
اﻟﻤﺨﺘﺎر وﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻗﺎل ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺎرﺧﺎﻧﻴﺔ ،وﻧﻘﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻦ "ﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻲ "
أﻧﻬﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ)  ،(73واﻟﻤﻴﺮﻏﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ واﻓﻖ اﻷﻛﺜﺮ وﻫﻢ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط ﻓﻴﺮﺟﻊ
إﻟﻴﻪ دون ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ) .(74
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم :أﻧﻪ ﻗﺎل ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ وﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﺘﺒﻌﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺎﻋﺪا ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻼة ﻗﺎﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻌﺬر ﺟﺎﺋﺰة ،واﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻌﺬر.
ﻗﺎل اﻷﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻓﺈن ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪا وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم أﺟﺰأه وﻗﺪ أﺳﺎء) .(75
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم :ﻗﻮﻟﻪ أﺳﺎء ﻟﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺎﻋﺪا وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم.
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﺗﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،وإﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﺎم أﻓﻀﻞ؛ ﻷﻧﻪ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ
ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺨﻼف)  ،(76وأﺳﻜﻦ ﻟﻠﻘﻠﺐ)  ،(77وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن
ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺎءة ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻘﻮل اﻷول :أن ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪا وﻫﻮ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم أﺟﺰأه ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﺄﻧﻪ
أﺳﺎء)  ،(78وﻫﺬا ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺪا ﻣﻦ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻳﺴﺘﺪل ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (79

أوﻻ :أن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل راﻛﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ دوران رأﺳﻪ إذا ﻗﺎم واﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ  --ﻗﺎل :ﺻﻠﻴﻨﺎ ﻣﻊ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  --ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﻌﻮدا ،وﻗﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ
 رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ  :-ﺻﻠﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺟﻨﺎدة ﺑﻦ أﺑﻲ أﻣﻴﺔ ﻗﻌﻮدا ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ)  (80ﻓﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز) .(81اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪا وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم أﺟﺰأه ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻗﺪ أﺳﺎء
ﻗﻮﻟﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم)  ،(83وأﻣﻴﻦ أﻓﻨﺪي) .(84

) (82

وﻣﺸﻰ ﻋﻠﻰ

وﻳﺴﺘﺪل ﻟﻬﻢ:
أوﻻ :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ » :-  -ﺻﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻓﻘﺎﻋﺪا« )  ،(85واﻟﻘﻴﺎم ﻣﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ
ﻳﺠﻮز ﺗﺮﻛﻪ)  ،(86وﻫﻮ رﻛﻦ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬر) .(87
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺨﻼف) .(88
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻗﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎء ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد) .(89
راﺑﻌﺎ :وﺑﻤﺎ روي أن اﻟﻨﺒﻲ  -  -ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ  -  -إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﻗﺎل » :ﺻﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ إﻻ أن ﺗﺨﺎف اﻟﻐﺮق « )  (90وﻫﺬا ﻓﻴﻪ أﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ إﻻ أن ﻳﺨﺎف
اﻟﻐﺮق) .(91
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أن ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪا وﻫﻮ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم أﺟﺰأه ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ إﺳﺎءة) .(92
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :أﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﺼﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺎم واﺣﺪ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن أول ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ
واﺣﺪ ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :وﻟﻘﺪ ﺳﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺬا وﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻓﺼﻼﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ
واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮون ) .(93
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻟﻤﺎ روي ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻪ ﻗﺎل :اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﺳﻨﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﻨﺔ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ -  -؛ ﻟﻌﺪم اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻇﺒﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)،(94
وﻣﺎ ﺻﺮح ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ رﻛﻌﺔ وﻟﻠﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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وﻣﺒﺘﺪﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪه)  ،(95وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ إﻣﺎم واﺣﺪ وﻫﺬا ﻗﻮل ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻋﺪا
أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ.
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﺑﻤﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎرى أﻧﻪ ﻗﺎل ﺧﺮﺟﺖ
ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  -  -ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ،إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻓﺈذا اﻟﻨﺎس أوزاع ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن ﻳﺼﻠﻰ
اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻳﺼﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺼﻠﻰ ﺑﺼﻼﺗﻪ اﻟﺮﻫﻂ ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ إﻧﻰ أرى ﻟﻮ ﺟﻤﻌﺖ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ
ﻗﺎرئ واﺣﺪ ﻟﻜﺎن أﻣﺜﻞ ،ﺛﻢ ﻋﺰم ﻓﺠﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻠﺔ أﺧﺮى ،واﻟﻨﺎس
ﻳﺼﻠﻮن ﺑﺼﻼة ﻗﺎرﺋﻬﻢ ،ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﻧﻌﻢ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻫﺬه ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻣﻮن ﻋﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن:
ﻳﺮﻳﺪ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻮﻣﻮن أوﻟﻪ)  ،(96إذن ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ أﺻﻞ وﻋﻬﺪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ) .(97
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺬي أﺳﻨﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ  ﺣﻴﺚ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ
أﻣﺘﻪ) ،(98ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ :أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﺧﺮج ذات ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ ،ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ،
ﻓﺼﻠﻰ رﺟﺎل ﺑﺼﻼﺗﻪ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺘﺤﺪﺛﻮا ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﺼﻠﻮا ﻣﻌﻪ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس،
ﻓﺘﺤﺪﺛﻮا ،ﻓﻜﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻓﺨﺮج رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ،ﻓﺼﻠﻮا ﺑﺼﻼﺗﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﺮج ﻟﺼﻼة اﻟﺼﺒﺢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﻔﺠﺮ أﻗﺒﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺘﺸﻬﺪ ،ﺛﻢ ﻗﺎل» :أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺧﺸﻴﺖ أن ﺗﻔﺮض
) (99
ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﻓﺘﻌﺠﺰوا ﻋﻨﻬﺎ«
ﺛﺎﻟﺜﺎ:ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ» ،أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أﻣﺮ رﺟﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﻢ ﻋﺸﺮﻳﻦ رﻛﻌﺔ«) .(100
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻗﻴﺎم رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ رﺟﻞ واﺣﺪ ،وﻫﺬا ﻗﻮل اﻹﻣﺎم
) (103
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ)  (101وﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح)  (102واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ :وﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﺮ .
وﻳﺴﺘﺪل ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﻗﺎل» :ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ وﺳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء ،اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ،ﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ
وﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ«)  ،(104وﻟﻘﺪ واﻇﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون وﻣﺒﺪؤﻫﺎ ﻣﻦ زﻣﻦ
ﻋﻤﺮ) .(105
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اﻟﺰﻳﻮد

ﺛﺎﻧﻴﺎ :وﻗﻌﺖ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ  وواﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻢ)  ،(106ورﺿﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ  ﺣﺘﻰ دﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﻤﺎ ورد وأﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪه)  (107وﻫﺬا ﻣﺮوي ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ»:أن ﻋﻠﻴﺎ أﻣﺮ رﺟﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻋﺸﺮﻳﻦ
رﻛﻌﺔ«) .(108
،

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ أﻣﺮ وﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ،وإﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ اﻟﺮﺳﻮل ،
وﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻟﻼﺧﻼﻃﻲ)  ،(109وﻗﺎل اﻟﺴﻐﺪي :واﻷﺻﺢ أﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

) (110

واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ) .(111

اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗُﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ أﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ وﻻ ﻳﻐﺴﻞ،
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻴﻤﻦ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :إن ﻋﺎش أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ ﻏﺴﻞ) .(112
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم :ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ وﻫﺬا دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪه.
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﺧﺬا ﺑﻘﻮل أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻪ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﺜﺎ)  ،(113ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﻮل أﻷول :إذا ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ ﺻﻼة ،وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ ،وﻫﺬه رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ) .(114
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :أﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﺎدة إذ اﻟﺼﻼة وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻮﺟﻮب ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﺎرﺗﻔﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة) .(115
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أن ﺷﻬﺪاء أﺣﺪ ﻣﺎﺗﻮا ﻋﻄﺎﺷﺎ واﻟﻜﺄس ﻳﺪار ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺸﻬﺎدة) .(116
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺑﻘﻲ ﻳﻮﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ ﻏﺴﻞ وﻫﺬا ﻣﺮوي ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ) (117؛ ﻷن ﻣﺎ دون ذﻟﻚ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ :إن ﻋﺎش ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﻮﻣﺎ ،وﻫﺬا روي ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ) .(118
802
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اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ :أن ﻳﺒﻘﻰ ﺛﻠﺜﻲ ﻧﻬﺎر وﻫﺬا ﻣﺮوي ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ) .(119
اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :إذا ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ ﺻﻼة ،وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺚ)  ،(120وﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻻﺗﻔﺎق)  ،(121وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧُﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮن)  ،(122ﻗﺎل اﻟﻌﻴﻨﻲ)  :(123وﻫﺬا
ﻓﻲ "اﻟﺬﺧﻴﺮة" و"اﻟﺘﺤﻔﺔ" و"اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ" ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
اﻟﺸﻬﺎدات) .(124
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﻓﺎض ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﻓﺎض ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﻋﻠﻴﻪ دم،
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ أﻓﺎض ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم.
ﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻣﻦ أﻓﺎض ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺷﺎة ،وإن ﻋﺎد إﻟﻰ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب
ﺑﻌﺪ إﻓﺎﺿﺔ اﻹﻣﺎم ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺪم) .(125
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :رﺑﻤﺎ ﻷن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻣﺎم واﺟﺒﺔ واﻹﻣﺎم ﻋﺎدة ﻻ ﻳﻔﻴﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب وﻗﺪ
ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ دم ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮن)  (126ﺑﺪون ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﻣﺎم واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ،
وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻓﻲ إﻳﺠﺎب ﺷﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻓﺎض ﻗﺒﻞ
اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ،
واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻣﻦ أﻓﺎض ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﻋﻠﻴﻪ دم وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻖ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﺟﻮب اﻟﺪم ﺑﺎﻹﻓﺎﺿﺔ
ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم وﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ ﻋﺪا اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ »ﻟﻢ ﻳﺰل واﻗﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﻏﺮﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ وذﻫﺒﺖ اﻟﺼﻔﺮة ﻗﻠﻴﻼ«

) (127

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔ ،ﻗﺎل» :ﻛﻨﺖ ردف اﻟﻨﺒﻲ  ،-  -ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ دﻓﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ«)  (128وﻓﻴﻪ إﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ) .(129
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﺔ ،ﻗﺎل :ﺧﻄﺒﻨﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﺑﻌﺮﻓﺎت ﻓﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺛﻢ ﻗﺎل:
»أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن أﻫﻞ اﻟﺸﺮك واﻷوﺛﺎن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ
رءوس اﻟﺠﺒﺎل ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻤﺎﺋﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ وﺟﻮﻫﻬﺎ ،وإﻧﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻐﻴﺐ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻨﺒﺴﻄﺔ«) .(130
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اﻟﺰﻳﻮد

راﺑﻌﺎ :ﻓﻌﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -  -ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ» :أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﺧﺮج ﺣﻴﻦ زاﻏﺖ
اﻟﺸﻤﺲ ،ﻓﻮﻗﻒ ﺑﻌﺮﻓﺔ ...ﺛﻢ رﻛﺐ ،ﻓﻮﻗﻒ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻏﺮﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺰدﻟﻔﺔ«) .(131
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺪم ﻳﺠﺐ ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ،وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺪرﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮد واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب ،وإﻓﺎﺿﺔ
اﻹﻣﺎم ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻮاﺟﺐ) .(132
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ أﻓﺎض ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺷﺎة ،وإن ﻋﺎد إﻟﻰ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﺑﻌﺪ
إﻓﺎﺿﺔ اﻹﻣﺎم ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺪم وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ)  (133ورواﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﻤﺤﻤﺪ) .(134
ﻳﺴﺘﺪل ﻟﻪ ﺑﺄن اﻟﺪم ﻳﺠﺐ ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إدراﻛﻪ) .(135
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :ﻳﺠﺐ اﻟﺪم ﺑﺎﻹﻓﺎﺿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﻻ ﺑﺎﻹﻓﺎﺿﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم)  ،(136ﻗﺎل
اﻟﻜﺮﺧﻲ :ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﻋﻦ ﻣﻦ ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻹﻣﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﺷﺠﺎع ﻋﻦ أﺑﻲ
ﺣﻨﻴﻔﺔ )  ،(137ﻗﺎل اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ :ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ دم إذا أﻓﺎض ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم)  ،(138وﻗﺎل
اﻷﺗﺮازي :ﻳﺠﻮز اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم إذا ﺗﺄﺧﺮ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب؛ ﻟﺪﺧﻮل وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ)  ،(139وﻗﺎل ﻣﻼ ﻋﻠﻲ
ﻗﺎري :إذا دﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ) ،(140وﻗﺎل ﻣﻨﻼ ﺧﺴﺮو :إن ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب
ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ)  ،(141وﻧﻘﻞ اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ﻟﻠﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺔ:
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮواﻳﺔ أن ﻳﻘﺎل :وﻣﻦ أﻓﺎض ﻗﺒﻞ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم؛ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﻈﻮر اﻹﻓﺎﺿﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب)  ،(142وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻲ زاده ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻗﻮل اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم :أي ﻗﺒﻞ ﻏﺮوب
اﻟﺸﻤﺲ) ،(143وﻗﺎل اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ :ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﺑﺎﻟﻌﻮد وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ،(144اﻟﻨﺎﻇﺮ إﻟﻰ أﻗﻮال
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺎﻃﺒﺔ أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻘﻮا وﺟﻮب اﻟﺪم ﺑﺎﻹﻓﺎﺿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ،وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮا اﻟﻤﺪار ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻋﻠﻰ إﻓﺎﺿﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺪا ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ.
وﻗﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻘﻮط اﻟﺪم ﻋﻦ ﻣﻦ ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ،وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺧﺮج اﻹﻣﺎم)  ،(145ﻗﺎل
اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ :إن ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪم أﻇﻬﺮ)  ،(146وﻗﺎل اﻟﺤﺪادي :إن ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب
ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ)  ،(147وإن ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺮج اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ روى اﺑﻦ
ﺷﺠﺎع ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ واﻋﺘﻤﺪه اﻟﻘﺪوري)  ،(148وذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ واﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ :اﻷوﻟﻰ أن ﻳﻘﻮل :ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ) .(149
واﺧﺘﻼف اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ وﺟﻮب اﻟﺪم :رواﻳﺔ اﻷﺻﻞ وﻓﻴﻬﺎ :اﻟﺪم ﻳﺠﺐ ﻷﺟﻞ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ
اﻹﻣﺎم ،وﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﺷﺠﺎع :ﻳﺠﺐ ﻷﺟﻞ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ) .(150
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻓﺎض ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺎد ﻗﺒﻞ
اﻟﻐﺮوب ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
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اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮط اﻷول واﻷﺧﻴﺮ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﺳﻨﺔ ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻮط اﻷول واﻷﺧﻴﺮ.
ﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ أول اﻟﻄﻮاف وآﺧﺮه ﺳﻨﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أدب) .(151
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :رﺑﻤﺎ ﻣﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ واﻟﻮﻟﻮاﻟﺠﻲ)  ،(152واﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ
ﻳﺠﺰم ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﺔ أو اﻷدب) .(153
وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :أن اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻮاط ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة
) (154
اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻗﺎل» :ﺟﺎء اﻟﻨﺒﻲ  ،وﻛﺎن ﻗﺪ اﺷﺘﻜﻰ ،ﻓﻄﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻴﺮ،
وﻣﻌﻪ ﻣﺤﺠﻦ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻠﻤﻪ ﺑﻪ«)  ،(155وﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري» :ﻛﻠﻤﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻦ أﺷﺎر
إﻟﻴﻪ ﺑﺸﻲء ﻓﻲ ﻳﺪه وﻛﺒﺮ«) .(156
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎل» :ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ إذا دﺧﻞ أدﻧﻰ اﻟﺤﺮم أﻣﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ .....،ﻓﻴﺄﺗﻲ اﻟﺒﻴﺖ
ﻓﻴﺴﺘﻠﻢ اﻟﺤﺠﺮ ،وﻳﻘﻮل" :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ واﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ" ،ﺛﻢ ﻳﺮﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻮاف ،ﻳﻤﺸﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﻛﻨﻴﻦ ،ﻓﺈذا أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﺳﺘﻠﻤﻪ.(157 )«...
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮة ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺎل :إن اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﺴﺘﻠﻢ اﻟﺮﻛﻦ ،وإﻻ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ،وﻫﻠﻞ وﻛﺒﺮ) .(158
راﺑﻌﺎ :ﻛﻞ ﺷﻮط ﻃﻮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﻜﺎن اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻨﻮﻧﺎ ﻛﺎﻟﺸﻮط اﻷول) .(159
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ رﻛﻌﺎت اﻟﺼﻼة ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻛﻞ رﻛﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻛﻞ ﺷﻮط
ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم) .(160
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ أول اﻟﻄﻮاف وآﺧﺮه ﺳﻨﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أدب ،وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ
واﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ واﻟﻮﻟﻮاﻟﺠﻲ)  ،(161واﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺰم ﺑﺴﻨﻴﺘﻪ وﻻ ﺑﺎﻷدب) .(162
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أن اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻮاط ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ
اﻟﺴﺎدة اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ)  ،(163ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻨﻮﻧﺎ ﻛﺎﻟﺸﻮط اﻷول)  ،(164وﻗﺎل اﻟﻤﻼ
ﻋﻠﻲ ﻗﺎري :ﺳﻨﻦ اﻟﻄﻮاف اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺪ ﻷوﻟﻪ وآﺧﺮه وأﺛﻨﺎءه)  (165وﻗﺎل
اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺘﻼم ﺳﻨﺔ)  ،(166وﻗﺎل اﻻﺗﺮازي :أﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﻮﻃﻴﻦ)  ،(167وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ آﻛﺪ
ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ) .(168
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺎﻣﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺗﺮك اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻌﺬر ﻣﻦ ﻣﺮض أو ﺣﺒﺲ وﻟﻢ
ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺷﻔﻌﺘﻪ وإن ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪة ،واﺧﺘﻠﻔﻮا إن ﺗﺮك اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر
ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻗﻮال.
ﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي.
وﻣﺴﺎﻣﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ:
أوﻻ :ﻟﻢ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :رﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺒﻪ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻤﻦ ﻟﻪ
اﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ )ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ( ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ( أﻧﻪ أﺧﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻗﺪ
رﺟﺤﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ)  ،(169وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ،أن ﻋﺪم
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺷﻔﻌﺘﻪ ،وإن ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪة ،وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ
ﻳﻮﺳﻒ) .(170
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(171
أوﻻ :اﻟﺤﻖ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ واﺳﺘﻘﺮ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻃﺎﻟﺒﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺴﻔﺮ واﺣﺪ وﻻ ﻓﺮق ،ﻓﻴﺮﺗﻔﻊ إﺷﻜﺎل اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺎض ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺷﻔﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق.
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اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺒﻄﻞ إذا ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪة ،واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أوﻻ :ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ أﻧﻪ ﻗﺪره ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم) .(172
اﺳﺘﺪل ﻟﻪ ﺑﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮه ﻟﻠﺤِﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺿﺮر ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ؛ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﻳﺨﺴﺮ ﺟﺮاء ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺪﻓﻮع ﻟﻘﻮﻟﻪ – » - ﻻ ﺿﺮر ،وﻻ ﺿﺮار
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم«) .(174 ) (173
ﺛﺎﻧﻴﺎ :إن ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺷﻬﺮا ﺗﺒﻄﻞ وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ وزﻓﺮ ،وﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ) .(175
واﺳﺘﺪل ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(176
أوﻻ :إن ﻓﻴﻪ ﺿﺮرا ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺸﻬﺮ آﺟﻞ وﻣﺎ دوﻧﻪ ﻋﺎﺟﻞ.
) (177

ﺛﺎﻟﺜﺎ :وﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ أﻧﻪ إذا ﺗﺮك اﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻄﻞ ﺷﻔﻌﺘﻪ

.

واﺳﺘﺪل ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :أﻧﻪ إذا ﻣﻀﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ وﻟﻢ ﻳﺨﺎﺻﻢ ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرا دل
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻋﺮاﺿﻪ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ) .(178
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ :أن ﻟﻪ رواﻳﺘﺎن رواﻳﺔ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺸﻔﻌﺔ إذا
زادة اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﺷﻬﺮ وﻗﺪ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ وﻓﻲ رواﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم)  (179وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮه اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
ا ﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ :إذا ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺷﻬﺎد
ﺷﻬﺮاً ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﺑﻄﻠﺖ وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ وزﻓﺮ)  ،(180وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ)  ،(181وﻗﺎل
ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻴﻪ)  ،(182ﻗﺎل اﻟﺤﻠﺒﻲ)  :(183وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻴﻮم،وﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ وﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻲ
وﻣﺨﺘﺎرات اﻟﻨﻮازل واﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ)  ،(184وﻗﺎل اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي)  :(185ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ أﻧﻪ ﻗﺎل:
وﻫﺬا ﻗﻴﺎس ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ وزﻓﺮ وﺑﻪ ﻧﺄﺧﺬ ،وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ،واﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮل
ﻣﺤﻤﺪ)  ،(186ﻗﺎل اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ)  :(187أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺎرات اﻟﻨﻮازل ﻗﺎل :إن اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮل
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ.
وإﻟﻴﻪ ﻣﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ)  (188ﺣﺒﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻗﻮﻟﻪ :وﻗﻴﻞ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺷﻴﺦ
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،وﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺎواه ،وﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،وﻣﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ) ،(189
واﻟﻨﻘﺎﻳﺔ ،واﻟﺬﺧﻴﺮة ،واﻟﻤﻐﻨﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻫﺎن أﻧﻪ أﺻﺢ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻪ.
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ زوج اﻟﻈﺌﺮ ﻣﻦ ﻏﺸﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل أﻫﻞ اﻟﺼﺒﻲ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﺗﻲ زوﺟﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﻫﻞ اﻟﺼﺒﻲ ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﻫﻞ
اﻟﺼﺒﻲ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :وﻟﻬﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻏﺸﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﻞ) .(190
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم :ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء)  ،(191وﻣﻤﺎ ﻻ
ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻤﺨﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل أﻷول :ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻠﻮا اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻨﻬﻢ) ،(192
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﺎف ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺰل ،وأن اﻟﻨﺎس ﺗﺄﺑﻰ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﻦ
اﻟﻌﺮف.
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﻞ)  ،(193ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻨﻬﻢ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﻮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ وﻻ ﻳﻤﻨﻊ زوﺟﻬﺎ
ﻣﻦ وﻃﺌﻬﺎ ،وﻫﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎدة اﻟﻔﻘﻬﺎء)  ،(194وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻤﺨﺎﻓﺔ اﻟﺤﻤﻞ؛
ﻷن اﻟﺤﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﺸﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﻫﻞ اﻟﺼﺒﻲ.
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :اﻟﻤﻨﻊ ﻷن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻨﻬﻢ وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﻤﺨﺎﻓﺔ اﻟﺤﻤﻞ ،وﻗﺪ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ :أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﻫﻞ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
ﻏﺸﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺴﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻮزون
واﻟﻤﻜﻴﻞ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ واﻟﺤﻄﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻮع
اﻷﻣﺎﻧﺎت)  ،(195ﻓﺬﻛﺮ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ إﻻ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻄﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ.
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ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ :ﻟﻜﻞ واﺣﺪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻪ
ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻣﻊ ﻏﻴﺒﺘﻪ ،وﻳﺒﻴﻌﻪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﺗﻮﻟﻴﺔ)  ،(196وﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻼ ﺧﺴﺮو)  (197وﺷﺨﻲ
زاده) .(198
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺔ)  ،(199ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬه
اﻹﺿﺎﻓﺔ؛ ﻷن ذﻛﺮ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻴﻮع اﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﺳﺒﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :ذﻛﺮ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻘﻂ) (200؛ ﻷن ذﻛﺮﻫﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬﻫﺐ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻣﻦ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ.
اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ :وﻟﻲ ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل واﻟﻨﻜﺎح وﻫﻮ اﻷب واﻟﺠﺪ ،ووﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺼﺒﺎت واﻷم وذوو اﻷرﺣﺎم ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ وﻫﻮ اﻟﻮﺻﻲ
اﻷﺟﻨﺒﻲ) .(201
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮع واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺗﺎ؛ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻮة ﻣﺼﺪرﻫﺎ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ وﻋﺪﻳﻤﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻲ،

واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻟﻠﻮﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ.
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ وﺻﻴﻪ

) (202

ووﻟﻴﻪ

) (203

) .(204

ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم :رﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب أن اﻟﻮﻟﻲ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ اﻷب واﻟﺠﺪ،
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﺮﻫﺎﻧﻲ)  (205اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ اﻟﻰ ذﻟﻚ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ،وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻟﻠﻮﺻﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻮﺻﻲ وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوا اﻟﻮﻟﻲ وﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء) .(206
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻮﺻﻲ واﻟﻮﻟﻲ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ واﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ،وﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻠﺒﻲ وﺷﻴﺨﻲ زاده) .(207
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوا إﻻ اﻟﻮﺻﻲ) (208؛ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﻟﻲ ﺑﺨﻼف اﻟﻮﺻﻲ.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎﻟﻮا اﻷوﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪا ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ) .(209
) (210

ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ

واﻟﺴﻨﺔ) .(211

ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :رﺑﻤﺎ أن اﻹﻣﺎم ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا :أن ﻳﻜﻮن
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ واﻵﺛﺎر ووﺟﻮه اﻟﻔﻘﻪ)  ،(212ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﺴﻨﺔ ،واﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ.
وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﺬا ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء) .(213
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﺬا ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ
أﺣﺪ ﻏﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﻲ واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ.
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول
وﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء.
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﺠﺎرﻳﺔ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﻟﺒﻠﻮغ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻠﻮغ
ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم وﺑﺎﻹﻧﺰال وﺑﺎﻟﺤﻴﺾ ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ أدﻧﻰ اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮغ إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﻠﻮغ.
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى.
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮى ﺗﺎرﻛﺎ ذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺮف.
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وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى
ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻐﻼم ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻫﺬا ﻗﻮل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ
وﻣﺤﻤﺪ)  ،(214وﻗﻮل ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ) .(215
وﻳﺴﺘﺪل ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  أﻧﻪ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻏﻼم وﻫﻮ اﺑﻦ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
ﻓﺮده وﻋﺮض وﻫﻮ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻓﺄﺟﺎزه ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺣﺪا ﻟﻠﺒﻠﻮغ .ﺣﺪﺛﻨﻰ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ  -رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -  -ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻮم أﺣﺪ وﻫﻮ اﺑﻦ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰﻧﻰ ،ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻨﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻨﺪق وأﻧﺎ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻓﺄﺟﺎزﻧﻰ .ﻗﺎل ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﺤﺪﺛﺘﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺎل» :إن ﻫﺬا ﻟﺤﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ
واﻟﻜﺒﻴﺮ« ،وﻛﺘﺐ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ أن ﻳﻔﺮﺿﻮا ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة)  ،(216واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻌﺎدة
اﻟﻈﺎﻫﺮة أن اﻟﺒﻠﻮغ ﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة) .(217
ﺛﺎﻧﻴﺎ :وروى ﻗﺘﺎدة ﻋﻦ اﻧﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ» :اﻟﺼﺒﻰ إذا ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة اﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪود«) .(218
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أن اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم) .(219
راﺑﻌﺎ :اﻻﺣﺘﻼم اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻷﻧﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ) .(220
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻻﺣﺘﻼم ﻋﺎدة ﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ) .(221
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ  وﻟﻪ رواﻳﺘﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﻼم ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ)  (222وﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺎرﻳﺔ) .(223
وﻳﺴﺘﺪل ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(224
أوﻻ :أن اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻖ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم وﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻮغ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻻﺣﺘﻼم إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻣﺘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز إزاﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل.
راﺑﻌﺎ :اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻟﻄﻬﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻴﺄس.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ دام ﻃﻤﻊ اﻟﻮﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻞ ﻳﺆﺟﻞ ﺳﻨﺔ.
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ واﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻫﻮ
اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى) .(225
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺣﻜﻢ وطء اﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺘﺒﺮاء إذا زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ
وﻛﺎن ﻳﻄﺄﻫﺎ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮﻟﻰ إذا اﺳﺘﺒﺮء ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻄﺄﻫﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﺰوج ﻳﻄﺄﻫﺎ
ﺑﻼ اﺳﺘﺒﺮاء ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﺰوج ﻟﻬﺎ إذا زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ.
ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻮﻃﻮءة ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻫﺎ إذا ﺑﺎﻋﻬﺎ أو زوﺟﻬﺎ وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ ﻓﺎﻷﺣﺴﻦ ﻟﻠﺰوج أن ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ) .(226
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم :رﺑﻤﺎ ﺗﺒﻊ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻻ أﺣﺐ ﻟﻪ أن
ﻳﻄﺄﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ) .(227
وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻻ ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ اﻟﺰوج ﻻ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎ وﻻ وﺟﻮﺑﺎ)  ،(228وﻫﺬا ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺑﻲ
ﻳﻮﺳﻒ)  ،(229وﻗﻮل ﻟﻤﺤﻤﺪ)  ،(230ﺣﻴﺚ ﻧﻔﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب وﻫﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ) .(231
ﻳﺴﺘﺪل ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :إذا ﺟﺎز اﻟﻨﻜﺎح وﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ
ﻳﻄﺄﻫﺎ) .(234

) (232

 ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﺮاش ﻟﻤﻮﻻﻫﺎ

) (233

؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ أن

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺠﻮاز اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاغ اﻟﺮﺣﻢ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺮاء ﻻ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎ
وﻻ وﺟﻮﺑﺎ ) .(235
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺄﻫﺎ وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ)  ،(236وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ:
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺰوج أن ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ إذا ﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ)  ،(237واﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ﺣﻤﻞ ﻗﻮل
ﻣﺤﻤﺪ ﻻ أﺣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب)  ،(238وﻓﻲ "اﻟﻤﺸﻜﻼت" ﻻ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ ﺑﺤﻴﻀﺔ) ،(239
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﻗﻮﻟﻪ :أﻗﺮب إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎط)  ،(240وﻋﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺄن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻔﻰ اﻷﺳﺘﺤﺒﺎب) .(241
ﻳﺴﺘﺪل ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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أوﻻ :ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎع رﺟﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻃﻬﺮ واﺣﺪ وﻫﻮ ﺣﺮام) .(242
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺎ روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -  -أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻳﺎ أوﻃﺎس» :أﻻ ﻻ ﺗﻮﻃﺄ اﻟﺤﺒﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ
ﻳﻀﻌﻦ ،وﻻ اﻟﺤﻴﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺒﺮأن ﺑﺤﻴﻀﺔ«)  ،(243ورﻏﻢ أن اﻟﻨﺺ وارد ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﺑﺎﻗﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻠﻚ دﻻﻟﺔ) .(244
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻼ) (245؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم » :-ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ
واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻴﻦ ﻣﺎءه زرع ﻏﻴﺮه«) .(246
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :ﻟﻠﺰوج أن ﻳﻄﺄﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ) .(247
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖ إذا ﻋﺎد.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖ إذا ﻋﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴﺦ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ،
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻋﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺴﺦ.
ﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :إذا ﻋﺎد اﻵﺑﻖ ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ) .(248
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ أم ﻓﺎﺳﺪ؟ ﻓﺎﻟﺬي أﺟﺎز
اﻟﺒﻴﻊ رﺗﺐ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ
روي ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻒ وﻣﺤﻤﺪ واﻟﻜﺮﺧﻲ واﻻﺳﺒﻴﺠﺎﺑﻲ ،وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖ إذا ﻋﺎد ﻻ ﻳﻌﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﺑﻪ ﻗﺎل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء) .(249
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :وﻗﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻟﻌﺪم ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻣﺤﻠﻪ) .(250
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء واﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ) .(251
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻌﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﻋﺎد اﻵﺑﻖ وﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ)  (252وﻗﺎل
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ :وﺑﻪ أﺧﺬ اﻟﻜﺮﺧﻲ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ)  ،(253واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﺳﺒﻴﺠﺎﺑﻲ)  ،(254ورﺟﺤﻪ اﺑﻦ
اﻟﻬﻤﺎم) .(255
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﻷن اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺬا ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ) .(256
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اﻟﺰﻳﻮد

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺒﻴﻊ وﻗﻊ ﻓﺎﺳﺪا ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪ رﺟﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺤﺎ) .(257
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎق ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮﻫﻮن إذا ﺧﻠﺼﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ) .(258
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :أن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻵﺑﻖ إذا ﻋﺎد ﻣﻦ إﺑﺎﻗﻪ)  ،(259ﻗﺎل اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ :ﻟﻮ
رﺟﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺤﺎ)  ،(260وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮواﻳﺔ)  ،(261وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم :وﻛﺎن ﺑﻪ ﻳﻔﺘﻲ
أﺑﻮ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺒﻠﺨﻲ وﻫﻮ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﻠﺦ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺎع اﻟﺜﻠﺠﻲ) .(262
اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻤﺜﻠﻪ ،وأﺣﺪﻫﻤﺎ أﻗﻞ وﻣﻌﻪ ﻋﺮض إن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺮض ﻗﺪر اﻟﻨﻘﺼﺎن.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع:اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻤﺜﻠﻪ وﻣﻌﻪ ﻋﺮض إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻔﺮوز
أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﺮض ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض ﻗﺪر اﻟﻨﻘﺼﺎن.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :إذا ﺑﺎع اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻤﺜﻠﻪ ،وأﺣﺪﻫﻤﺎ أﻗﻞ وﻣﻌﻪ ﻋﺮض إن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺮض ﻗﺪر اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺟﺎز ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ) .(263
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻊ
اﻟﻌﺮض) (264؛ وﻷن اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻮد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺨﺮج اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ)  ،(265وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أن اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻪ
ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض أو ﻛﺜﺮت)  ،(266ﻣﺎ دام ﻛﺎن اﻟﻤﻔﺮوز زاﺋﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣﻊ اﻟﻌﺮض وﻫﺬا ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء) .(267
اﺳﺘﺪﻟﻮا :ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪر وزن اﻟﻤﻔﺮوز ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻊ اﻟﻌﺮض ،واﻟﻌﺮض ﺑﺨﻼف
ﺟﻨﺴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺎ) .(268
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ،وﻫﺬا ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ) ,(269واﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ)  ,(270واﺑﻦ
ﻧﺠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :واﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺨﻼف ﺟﻨﺴﻪ)  ،(271وﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﻴﺨﻲ زاده) .(272
اﺳﺘﺪﻟﻮا :ﺑﻤﺨﺎﻓﺔ أن ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻊ اﻟﻌﺮض) .(273
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اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ :اﻟﺠﻮاز ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﻤﻔﺮوز ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ
ﻣﻊ اﻟﻌﺮض) .(274
وإذا ﺗﺒﺎﻳﻌﺎ ﻓﻀﺔ ﺑﻔﻀﺔ ،ووزن أﺣﺪﻫﻤﺎ أﻛﺜﺮ وﻣﻊ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼف ﺟﻨﺴﻪ
ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻼف ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ،أو أﻗﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻐﺎﺑﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﻮز ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺮاﻫﺔ،
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠﺲ ،واﻟﺠﻮزة ،واﻟﺒﻴﻀﺔ ،وإﻧﻤﺎ أدﺧﻼه ﻟﻴﺠﻮز اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺮوه وﻫﻜﺬا روي ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻪ ﻛﺮﻫﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﻛﻴﻒ ﻧﺠﺪه ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻗﺎل أﺟﺪه ﻣﺜﻞ
اﻟﺠﺒﻞ .وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺨﻼف ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻜﻒ ﻣﻦ ﺗﺮاب وﻧﺤﻮه ﻓﺈن اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺠﻮز؛ ﻷن اﻟﺰﻳﺎدة ﻻ ﻳﻜﻮن
ﺑﺈزاﺋﻬﺎ ﺑﺪل ﻓﻴﻜﻮن رﺑﺎ) .(275
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﺗﺤﻘﺒﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ.ط.1
1422ﻫـ .دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة .ج ،3ص .171ﻛﺘﺎب :اﻟﺸﻬﺎدات ،ﺑﺎب ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﻮر ،رﻗﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ.2651 :
) (2اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت  /ﻟﺒﻨﺎن  1426 -ﻫـ 2005 -م،ط،3ج،1ص.37
) (3اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص ،35اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
ﺸ ْﻠﺒﻲ ،ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ط ،1اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ  -ﺑﻮﻻق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1313،ﻫـ،
وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟ 
ج،1ص.74
) (4اﻟﻘﺪوري ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﺪوري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،أ .د ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺮاج ...أ .د ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺴﻼم – اﻟﻘﺎﻫﺮة،
اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1427 ،ﻫـ  2006 -م ،ج ،2ص ,741اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ1982 ،م ،ج،1ص.61
) (5اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،1ص.61
) (6اﻟﻠﻜﻨﻮي،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ،اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﺎﻟﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ،ط ،1ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ  -ﺑﻴﺮوت1406 ،
ﻫـ،ج،1ص.79
) (7وﻫﻨﺎ ﻳﺜﺎر ﺳﺆاﻻ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ذﻛﺮوا دم اﻟﺴﻤﻚ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪم ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻨﻔﻮن أﻧﻪ دم وﻟﻘﺪ أﺟﺎب اﻻﺗﺮازي
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل :أرادوا ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت ﺻﻮرة اﻟﺪم ،وﻫﺬا ﻟﻤﻦ ﻗﺎل أﻧﻪ دم ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﺪم ﺣﻘﻴﻘﺔ،
وﻫﺬا ﻟﻤﻦ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻌﻴﻨﻰ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح
اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن 1420،ﻫـ 2000 -م .ج،1ص.736
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اﻟﺰﻳﻮد

) (8اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺒﺴﻮط)،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ(،
إدارة اﻟﻘﺮآن واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻛﺮاﺗﺸﻲ .ج،1ص.71
) (9اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص ،75اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن،ط 1414 ،2ﻫـ 1994 -م،ج،1ص .63اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج ،1ص.61
) (10اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ ،ج،1ص.61
) (11اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ،اﻷﺻﻞ،ج،5ص.369
) (12اﻟﻌﻴﻨﻲ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،1ص ،736اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.75
) (13اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.75
) (14اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ1414 :ﻫـ -
1993م ،ج،1ص.87
) (15اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.35
) (16اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي)،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﻼل
ﻳﻮﺳﻒ( ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ج ،1ص.38
) (17اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ط،2ج،1ص.61
) (18اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص.61
) (19اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص ،75اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﺷﺮح
ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،وﻓﻲ آﺧﺮه :ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮري اﻟﺤﻨﻔﻲ،وﺑﺎﻟﺤﺎﺷﻴﺔ:
ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط - ،2ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ج،1ص،247اﻟﻄﺤﻄﺎوي،أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ﺷﺮح ﻧﻮر اﻹﻳﻀﺎح)،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺨﺎﻟﺪي( ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن418 ،ﻫـ 1997 -م ،ج ،1ص ،156اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،
ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر،ط،2دار اﻟﻔﻜﺮ-ﺑﻴﺮوت1412 ،ﻫـ 1992 -م،
ج،1ص .322اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ﺷﺮح ﻣﺘﻦ ﻧﻮر اﻹﻳﻀﺎح ،اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻪ
وراﺟﻌﻪ :ﻧﻌﻴﻢ زرزور،ط ،1اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ 1425 ،ﻫـ  2005 -م ،ج،1ص ،65اﻟﺤﻠﺒﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ ،ﺧﺮح آﻳﺎﺗﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻨﺼﻮر،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -
ﻟﺒﻨﺎن /ﺑﻴﺮوت1419،ﻫـ 1998 -م،ص.95
) (20اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج،1ص.38
) (21اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،1ص ،57اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ،ج،1ص،247اﻟﻌﻴﻨﻰ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ
أﺣﻤﺪ ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك) ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :د .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ(،ط ،1وزارة
اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﻗﻄﺮ1428 ،ﻫـ 2007 -م،ج،1ص ،47ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ،ج،1ص.24
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) (22اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.39
) (23اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ،ج،1ص.19
) (24اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ،ج،1ص ،19اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ج،1ص ،78اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻋﺰو ﻋﻨﺎﻳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1422 ،1ﻫـ
 2002م،ج،1ص ،153اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،1ص ،758اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،1ص.336) (25اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ،ج،1ص.19
) (26اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ،ج،1ص.19
) (27اﻟﺮازي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﺬﻳﺮ أﺣﻤﺪ ،دار
اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت،ط ،1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ1417:ﻫـ،،ج،1ص.45
) (28اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،1ص 336ـ .339
) (29اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،39اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :أ .د.
ﺳﺎﺋﺪ ﺑﻜﺪاش ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﻟﺴﺮاج،ط1432 ،1ﻫـ 2011 -م،ج،1ص ،153اﻟﺤﻠﺒﻲ،
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص ،100اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدة ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب ،ﺣﻘﻘﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ج،1ص،54اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
) (30اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،1ص.19
) (31اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،1ص.254
) (32اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،1ص.336
) (33اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.78
) (34ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوي،ج،1ص.44
) (35ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط ،2ج،1ص 1310 ،49ﻫـ.
) (36ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوي،ج،1ص.44
) (37اﻟﺴﺒﺘﻲ ،ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮون اﻟﻴﺤﺼﺒﻲ ،ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎح اﻵﺛﺎر ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ودار اﻟﺘﺮاث،ج،2ص ،5اﻟﻘﻮﻧﻮي ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ،أﻧﻴﺲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺮاد ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ2004 :م-
1424ﻫـ،ج،1ص.13
) (38اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،1ص.18
) (39اﻟﻘﺪوري ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﺔ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ط1418 ،1ﻫـ 1997 -م ج،1ص ،21اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،11اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ،
اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص،38ص ،39اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص ،19اﺑﻦ ﻣﺎ زةَ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻨﺪي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن،ط 1424 ،1ﻫـ 2004 -م ،ج،1ص ،43اﻟﺮازي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك،ج،1ص ،45اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،
ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص ،77اﻟﻌﻴﻨﻲ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮك،ج،1ص.88
) (40اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.39
) (41اﻟﻌﻴﻨﻰ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻧﺨﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺑﻮ
ﺗﻤﻴﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻗﻄﺮ ،ط 1،1429ﻫـ  2008 -م.
ج،2ص.502
) (42ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري،ص ،21اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،11اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،39اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص ،19اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ج،1ص ،43ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،ص ،153اﻟﺮازي،ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﻤﻠﻮك،ج،1ص ،45اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.78
) (43اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،39اﻟﻄﺤﺎوي ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
)ﻣﺤﻤﺪ زﻫﺮي اﻟﻨﺠﺎر  -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ(،راﺟﻌﻪ ورﻗﻢ ﻛﺘﺒﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ :د ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺮﻋﺸﻠﻲ  -اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ،ط 1414 ،1ﻫـ1994 ،
م ،ج ،1ص ،122اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،دار
اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ج،1ص ،215اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص ،19اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ج ،1ص،43
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.77
) (44اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ج ،1ص،42ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،156 :ﻛﺘﺎب :اﻟﻮﺿﻮء ،ﺑﺎب :ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺠﻰ ﺑﺮوث.
) (45ﻧﺨﺐ اﻷﻓﻜﺎر،ج،2ص.504
) (46اﻟﻄﺤﺎوي ،ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر،ج،1ص.122
) (47اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،ج،1ص،44ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،162:ﻛﺘﺎب :اﻟﻮﺿﻮء ،ﺑﺎب :اﻻﺳﺘﺠﻤﺎر وﺗﺮا.
) (48اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص.39
) (49اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ،
وآﺧﺮون،د ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط 1420 ،1ﻫـ 1999 -م،
ج،23ص،431ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،15296 :ﻣﺴﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
) (50أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻟﻤﻨﺒﺠﻲ ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻜﺘﺎب،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮاد ،دار اﻟﻘﻠﻢ  -اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ  /دﻣﺸﻖ  -ﻟﺒﻨﺎن /
ﺑﻴﺮوت،ط1414 ،2ﻫـ 1994 -م .ج،1ص.95
) (51اﻟﺴﺮﺧﺲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،1ص.93
) (52اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.39
) (53اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.39
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) (54اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ،ج،12ص،408ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،7438 :ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة.
) (55اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،1ص.93
) (56اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،1ص.331
) (57اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص ،108اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ج،1ص.167
) (58اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.82
) (59اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص 82ــ .83
ﻣﺎزة،
اﺑﻦ
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،1ص،216
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص،108
اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
)(60
ﻣﺮاﻗﻲ
اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ،
اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص،192
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،2ص،143
اﻟﻔﻼح،ص،167اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،1ص ،137اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،2ص ،643ﻣﻼ ﺧﺴﺮو ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻏﺮر اﻷﺣﻜﺎم ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ،ج،1ص.139
) (61اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص.108
) (62اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص167
) (63اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص167
) (64اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،77اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،2ص ،143اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص،108اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،2ص ،318اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج ،2ص ،125اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ
اﻟﻔﻼح،ص.167
) (65اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص.77
) (66اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،77اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص.108
) (67اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص 82ــ .83
) (68اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص ،108اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،2ص ،143اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص ،192اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص،167اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،1ص.137
) (69اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص167
) (70اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص.108
) (71اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،1ص.216
) (72اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص ،167اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،2ص.643
) (73اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،2ص،643اﻟﻌﻴﻨﻲ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮك،ج،1ص.190
) (74ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،1ص.139
819

29

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 29

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺰﻳﻮد

) (75اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.84
) (76اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،2ص.101
) (77اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ،ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ،ج،3ص.109
) (78اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،ﻣﺘﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺢ – اﻟﻘﺎﻫﺮة،،ص ،24اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص،77،78
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص ،2اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،2ص ،59اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.203
) (79اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،77،78اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص.2
) (80اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ أﻣﻴﻦ ﻗﻠﻌﺠﻲ ،اﻟﻨﺎﺷﺮون:
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻛﺮاﺗﺸﻲ  -ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن( ،دار ﻗﺘﻴﺒﺔ )دﻣﺸﻖ -ﺑﻴﺮوت( ،دار اﻟﻮﻋﻲ )ﺣﻠﺐ -
دﻣﺸﻖ( ،دار اﻟﻮﻓﺎء )اﻟﻤﻨﺼﻮرة  -اﻟﻘﺎﻫﺮة(،ط،1ج،4ص ،281رﻗﻢ1412 ،1667،1668:ﻫـ -
1991م.
) (81اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص.2
) (82اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص ،156اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص،109اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ ،اﻟﺪر
اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،2ص.101
) (83اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،3ص.109
) (84ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم ،ج،2ص.93
) (85اﻟﺒﺨﺎري،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،ج،2ص،48رﻗﻢ ،1117:ﻛﺘﺎب:ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﺼﻼة،ﺑﺎب :ﺑﺎب إذا ﻟﻢ ﻳﻄﻖ ﻗﺎﻋﺪا.
) (86اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،2ص.126
) (87اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص.156
) (88اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،2ص.126
) (89اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص.2
) (90اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،ج،4ص،143رﻗﻢ.1490:
) (91اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص.109،110
) (92اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،24اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،77،78اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص ،2اﺑﻦ
ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،2ص ،59اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،1ص.203
) (93اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.75
) (94اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص.288
) (95ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوي،ج،1ص.412
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) (96اﻟﺒﺨﺎري،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،ج،3ص ،45رﻗﻢ ،2010:ﻛﺘﺎب :ﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ،ﺑﺎب :ﻓﻀﻞ ﻗﻴﺎم رﻣﻀﺎن،
اﻟﻤﻮﻃﺄ،ج،1ص ،355رﻗﻢ ،241:ﺑﺎب :ﻗﻴﺎم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ.
) (97اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص ،75اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص.157
) (98اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،2ص.71
) (99اﻟﺒﺨﺎري،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،ج،2ص،11ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،924:ﻛﺘﺎب:اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﺎب :ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺜﻨﺎء :أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
) (100اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ،ج،2ص ،163رﻗﻢ.7682 :
) (101اﺑﻦ ﻣﺎزة،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،1ص.14
) (102ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوي،ج،1ص.412
) (103اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،1ص.116
ﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣِﻞ
) (104أﺑﻮ داود ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻣ 
ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ،ط ،1ج،7ص ،17رﻗﻢ ،4607:ﻛﺘﺎب :اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺎب :ﻓﻲ ﻟﺰوم اﻟﺴﻨﺔ ،دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
 1430ﻫـ 2009 -م ،ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ج،28ص ،367رﻗﻢ ،17142:ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ
ﺳﺎرﻳﺔ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ  -ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ  -ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻄﻴﻒ ﺣﺮز اﻟﻠﻪ،ط ،1دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 1430 ،ﻫـ 2009 -م،
ج،1ص،28رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،42:ﺑﺎب اﺗﺒﺎع ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ.
) (105ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻐﺪي،ج،1ص ،106اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،1ص.467
) (106اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص ،145اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،2ص.71
) (107اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،2ص.145
) (108اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ،ج،2ص،163رﻗﻢ ،7681:اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،ج،2ص،699
رﻗﻢ.4291:
) (109اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،1ص.116
) (110اﻟﺴﻐﺪي،ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻐﺪي،ج،1ص ،106اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،1ص.467
) (111اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص.157
) (112اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.104
) (113ﻟﻐﺔ :ارﺗﺚ ﻣﻦ اﻟﺮث ،وﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺒﺎﻟﻲ وﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺜﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎر ﺧﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﺎدة وﻗﻴﻞ
ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺛﻴﺚ ،وﻫﻮ اﻟﺠﺮﻳﺢ وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ارﺗﺚ ﻓﻼن أي ﺣﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ رﺛﻴﺜﺎ أي ﺟﺮﻳﺤﺎ،
ﻄ ﺮزِى ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻰ اﻟﻤﻜﺎرم اﻟﻤﻐﺮب ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون
.49اﻟ ﻤ َ
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اﻟﺰﻳﻮد

ﺗﺎرﻳﺦ ،.ج،1ص,184واﺻﻄﻼﺣﺎ :وﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﺎر ﺧﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻴﺎة،
اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص.93
) (114اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،31اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،93اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص،321
اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،1ص.165
) (115اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص.280
) (116ﻗﻮﻟﻪ وﺷﻬﺪاء أﺣﺪ ﻣﺎﺗﻮا ﻋﻄﺎﺷﺎ واﻟﻜﺄس ﻳﺪار ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻢ أﺟﺪه،
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ج ،1ص ،244دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت ،وﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن ،ﺣﻘﻘﻪ وراﺟﻊ ﻧﺼﻮﺻﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ:
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ،أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ وﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﻣﺨﺘﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺪوي،
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي – اﻟﻬﻨﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪار
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ،ط 1423 ،1ﻫـ 2003 -م ،ج،5ص،142رﻗﻢ ،2308:وروى ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺤﻮ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻪ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب،
اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ – اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ط،2ج،3ص ،259ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ،3342:و اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻷﻟﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ  -ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن /دار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﺟﺪة – اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط1418 ،1ﻫـ1997/م،،
ج،2ص.318
) (117اﻟﺤﺪادي،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ط1322 ،1ﻫـ ،ج،1ص.436
) (118اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،3ص.277
)(119اﻟﺤﺪادي ،اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻨﻴﺮة ،ج،1ص.112
) (120اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص.31
) (121اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ ،ج،1ص.280
) (122اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،31ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري،ج،1ص ،49اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،93اﻟﻨﺴﻔﻲ،
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،2ص،251
اﻟﺪر
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ج،1ص،201اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ،
ﻛﻨﺰ
اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص ،259اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،1ص ،321ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻻﺣﻜﺎم،ج،1ص،170
اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح،ص.231
) (123اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،3ص.277
) (124اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.149
) (125اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.174
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) (126اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج،1ص ،163اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،51اﻟﺮازي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك ج،1ص،170
اﻟﻨﺴﻔﻲ،ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ج،1ص.239
) (127ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت،ج،2ص،886ﺣﺪﻳﺚ
رﻗﻢ،147:ﻛﺘﺎب :اﻟﺤﺞ ،ﺑﺎب :ﺣﺠﺔ اﻟﻨﺒﻲ .
) (128اﺑﻲ داود،ﺳﻨﻦ اﺑﻲ داود،ج،3ص،303ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.1924:
) (129اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،2ص.27
) (130اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت،ط،1990 – 1411 ،1ج،3ص ،601ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.6229:
) (131اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ،ج،8ص ،345ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.8826 :
) (132اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،5ص.457

اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص،127اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ،

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،2ص،478

اﺑﻦ

اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ

) (133اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.174
) (134اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص.127
) (135اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص ،127اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،ج،2ص.478
) (136اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،4ص،99اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،2ص ،478اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ،اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،2ص.552
) (137اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص.127
) (138اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،2ص.61
) (139اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،4ص.362
) (140ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﻗﺎري ،اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺘﻘﺴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺴﻚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ﻟﻠﺸﻴﺦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ
اﻟﺴﻨﺪي اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺑﻬﺎﻣﺸﻪ ﻛﺘﺎب أدﻋﻴﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ،ﺟﻤﻊ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﻤﻜﺔ ،ت1328:ه ،ص.104
) (141ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،1ص.242
) (142اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،ج،3ص.59
) (143ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ ،دار إﺣﻴﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ج،1ص.294
) (144اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ،اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،2ص.552
) (145اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص،127اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،4ص ،56اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ،ج،7ص ،227اﻟﺤﺪادي،اﻟﺠﻮﻫﺮة،ج،1ص.157
823

33

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 29

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺰﻳﻮد

) (146اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،7ص.227
) (147اﻟﺤﺪادي،اﻟﺠﻮﻫﺮة،ج،1ص.172
) (148اﻟﻘﺪوري ،ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري،ج،1ص ،68اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،2ص.562
) (149اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،3ص ،59اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،3ص.59
) (150اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص.127
) (151اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،1ص.158
) (152اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،2ص.355
) (153اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،4ص.46
) (154اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،137اﻻﺻﻞ،ج،2ص ،352اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص،147
اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،44اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص.401
) (155اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ،ج،4ص ،493ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ2772:
) (156اﻟﺒﺨﺎري،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،ج،2ص،155ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ،1632:ﻛﺘﺎب :اﻟﺠﻤﻌﺔ،ﺑﺎب:اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﻄﻮف راﻛﺒﺎ.
) (157ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ،ج،8ص ،247ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.4628:
) (158ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ج،5ص ،32ﺑﺮﻗﻢ.8889 :
) (159اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص.147
) (160اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،4ص،46اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﻨﻬﺮ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،2ص ،18اﻟﺤﺪادي ،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة،ج،2ص.92

اﻟﻔﺎﺋﻖ،ج،2ص،77

اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،

ﺗﺒﻴﻴﻦ

) (161اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،2ص.355
) (162اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،4ص.46
) (163اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج ،1ص ،137اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،اﻷﺻﻞ ،ج ،2ص ،352اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،2
ص ،147اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ص ،44اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،1ص.401
) (164اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،2ص.147
) (165ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ،اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺘﻘﺴﻂ،ص.73
) (166اﻟﻤﺮﻏﻨﺎﻧﻲ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص.137
) (167اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،2ص.580
) (168اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،2ص.498
) (169اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص.226
) (170اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،4ص.311
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) (171اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،9ص.385
) (172اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ج،7ص.271
) (173اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ,
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،دار اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ – اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ج،5ص ،238ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.5193 :
) (174اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،5ص.244
) (175اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،5ص،19اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،5ص.173
) (176اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ج،7ص.271
) (177اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ج،7ص.271
) (178اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،4ص.311
) (179اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص.271
) (180اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،4ص ،311اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،5ص ،19اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،3ص ،55ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص ،475ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،2ص،210
) (181اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،5ص،19اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص ،271اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،5ص.244
) (182اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ج،5ص.244
) (183اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص.106
) (184ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص.475
) (185اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،3ص.55
) (186اﻟﺤﺪادي،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة،ج،1ص.277
) (187ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب،ج،2ص.109
) (188اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص.226
) (189اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻲ،ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻨﻘﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح
أﺑﻮ اﻟﺤﺎج،ﻋﻤﺎن ــ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ،2006،ج،5ص.56
) (190اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.62
) (191اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،اﻷﺻﻞ ،ج،3ص ،458اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،15ص ،122اﺑﻦ ﻣﺎزة،
اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص ،447اﻟﺤﺪادي ،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة،ج،1ص ،270اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص.53
) (192اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،15ص ،122اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج ،447اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص،62
اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص.239
) (193اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر ،ج،2ص.62
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اﻟﺰﻳﻮد

) (194اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر ،ج،2ص ،62اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،189اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،241
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري ،ج،1ص ،104اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،15ص ،122اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج.447
ﺴﻐْﺪي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ
) (195اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،5ص ،223اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص ،78اﻟ 
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺘﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﻫﻲ،دار اﻟﻔﺮﻗﺎن  /ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  -ﻋﻤﺎن اﻷردن  /ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،ط1984 – 2،1404م ،ج،1ص.440
) (196اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.78
) (197ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،2ص.73
) (198اﻟﺤﻠﺒﻲ،ص.125
) (199اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.78
) (200اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،15ص ،2اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،4ص ،325اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،14
ص ،466اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،5ص ،265اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،9ص ،426اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ ،ص.125
اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،8ص ،168اﻟﺠﺼﺎص،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي،ج،8ص.457
) (201اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟَْﺄﺷﺒﺎه واﻟ ﱠﻨﻈَﺎِﺋﺮ،وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ :اﻟﺸﻴﺦ
زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﻴﺮات،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن 1419،ﻫـ 1999 -م ،ج،1ص،133اﻟﺤﻤﻮي،
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ ،ﻏﻤﺰ ﻋﻴﻮن اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
1405ﻫـ 1985 -م ،ج،1ص.455
) (202اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ :وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻫﻲ ﻣﺼﺪر وﺻﻰ ،واﻻﺳﻢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﻟﻔﺘﺢ .وأوﺻﻰ
اﻟﺮﺟﻞ ووﺻﺎه ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ وﺗﻮاﺻﻲ اﻟﻘﻮم أي أوﺻﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ .اﻟﺮازي ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح،
ج،1ص ،740اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر – ﺑﻴﺮوت،ط 1414،3ﻫـ،،
ج،15ص .394اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ :ﻫﻲ اﺳﻢ ﻟﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﻤﻮﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ .اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،7ص.333
) (203اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو وﻛﺴﺮﻫﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮة واﻟﻨﺴﺐ ،واﻟﻮﻟﻲ :وﻟﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ
أﻣﺮه وﻳﻘﻮم ﺑﻜﻔﺎﻳﺘﻪ .ووﻟﻲ اﻟﻤﺮأة :اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح دوﻧﻪ.
اﻟﺮازي ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح)،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ(،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ  -اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﺻﻴﺪا،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ1420 ،ﻫـ 1999 /م ،ج،1ص،345
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج،15ص .407ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :اﻟﻮﻻﻳﺔ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ :ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻴﺮ ،وأﺿﺎف اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :ﺷﺎء أم أﺑﻰ .اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،6ص ،268اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺷﺮح اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺻﺒﻴﺢ ﺑﻤﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ج،2ص.21
) (204اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.78
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) (205اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص.361
) (206اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ص ،212اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج ،4ص ،327اﻟﺴﻐﺪي ،اﻟﻨﺘﻒ ،ج ،2ص،618
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،15ص ،12اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،3ص ،281اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،
ج،7ص ،22اﺑﻦ ﻣﺎزه ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص ،361ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،2ص،422اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد
اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص ،259اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،5ص،268
) (207ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص.489
) (208اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،212اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،4ص،327اﺳﻐﺪي ،اﻟﻨﺘﻒ،ج،2ص،618
اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،3ص،281
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،15ص،12
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،7ص ،22اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص ،361ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،2ص ،422اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،رد
اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص ،259اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،5ص،268
ﺤﻨَﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺸ
) (209اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،16ص ،62اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،9ص ،5اﺑﻦ اﻟ 
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم ،اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ – اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط،1973 - 1393 ،2ج،1ص،218
اﺑﻦ ﻣﺎزه ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،8ص.5
) (210ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ:اﻟﻔﻘﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ وﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ وﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ وﻣﺎ رآه اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺣﺴﻨﺎ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ .اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻬﻞ،
أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -ﺑﻴﺮوت ،ج ،1ص ،318اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي،
اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ط1414،2ﻫـ 1994 -م ،ج،3ص ،271وﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ
ﻋﻦ ﻣﻼ ﻣﺴﻜﻴﻦ :أن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺳﻢ ﻟﻌﻠﻢ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ ،وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻛﺘﺎب وﺳﻨﺔ وإﺟﻤﺎع وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ وإﺷﺎراﺗﻬﺎ ،اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ،ج،6ص.288
) (211اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.88
) (212اﻻﺻﻞ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ص ،285اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،16ص ،109اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،4ص ،176اﻟﺤﻠﺒﻲ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص ،214اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،6ص،287
اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ،اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،5ص ،364اﻟﻨﺴﻔﻲ،ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ج،1ص  ،459اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﻨﻬﺮ
اﻟﻔﺎﺋﻖ،ج،3ص ،600اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د.
ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ  -أ .د .ﺳﺎﺋﺪ ﺑﻜﺪاش – وآﺧﺮون ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ودار
اﻟﺴﺮاج ،ط 1431 ،1ﻫـ 2010 -م ،ج،8ص.60
) (213اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،16ص ،62اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،9ص ،5ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻜﺎم،ج،1ص ،218اﺑﻦ ﻣﺎزة،
اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ج،8ص ،5اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،ج،3ص ،370اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،4ص.176
) (214ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري،ج،1ص ،96اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،9ص ،184ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم ،ج،7
ص ،282ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص ،444اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب،ج،2ص.71
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اﻟﺰﻳﻮد

) (215اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،281اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص ،،153اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،
ج،5ص ،203ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﺎوي،ج،2ص ،108ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،2ص ،275ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ
ﺤﻠَﺒﻲ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص.61
اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص ،444اﻟ 
) (216اﻟﺒﺨﺎري،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،ج،3ص،177ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ،2664:ﻛﺘﺎب :اﻟﺸﻬﺎدات،ﺑﺎب :ﺑﻠﻮغ اﻟﺼﺒﻴﺎن
وﺷﻬﺎدت ﻫﻢ.
) (217اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،6ص.54
) (218اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ،ج،6ص ،57ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﺮ،ﺑﺎب اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﻟﺴﻦ ،وﻗﺎل ﻋﻨﻪ إﺳﻨﺎده
ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﻴﺎت.
) (219اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،7ص.172
) (220اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،7ص.172
) (221اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،7ص.172
) (222اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،6ص ،54اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ،ج،1ص.247
) (223اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،281اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،202اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،9ص328
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،5ص ،203ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،7ص ،282ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ
اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص ،444اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب،ج،2ص ،72اﻟﺤﻠﺒﻲ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص.60
) (224اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،7ص.172
) (225اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،6ص،54اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،ج،1ص،573اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ،اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ،ج،6
ص ،153اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،5ص ،61اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،8ص ،96اﻟﻄﺤﺎوي ،ﺣﺎﺷﻴﺔ
اﻟﻄﺤﺎوي،ج،2ص ،108اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ص ،48ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،ج،7ص،282
اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب،ج،2ص ،72ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص ،444اﻟﺤﻠﺒﻲ،ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻷﺑﺤﺮ،ص.61
) (226اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.9
) (227اﻟﻠﻜﻨﻮي ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺷﺮح اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ،ج،1ص.179
) (228اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،190اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،3ص،43ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ،ج،2ص.114
) (229اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،59اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،190اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ج،13ص،280
اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،5ص ،253اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص.33
) (230اﻟﻠﻜﻨﻮي،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺷﺮح اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ،ج،1ص.179
) (231اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ،اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ،ج،2ص.199
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) (232اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ)،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ اﻟﻘﺎدري(،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت1403 ،ﻫـ،ج،3ص.275
) (233اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص.190
) (234اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،2ص.114
) (235اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،2ص ،114اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،3ص ،245اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد
اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،6ص.374
) (236اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،5ص ،272ﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،195اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ج،13ص،152
اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،5ص ،253اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ص ،59اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،5ص ،60اﻟﻔﺘﺎوى
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،1ص ،280اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،3ص ،50 49اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،اﻷﺻﻞ ،ج،5ص.256
) (237اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،3ص.50
) (238اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،3ص.245
) (239أﺑﻲ اﻟﻌﺰ ،ﻋﻠ ﻲ ﺑﻦ ﻋﻠ ﻲ ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ
)ﺟـ  - (3 ،2 ،1أﻧﻮر ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮ زﻳﺪ )ﺟـ  ،(5 ،4ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻧﺎﺷﺮون  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط 1424 ،1ﻫـ  2003 -م ،ج،5ص ،790اﻟﺴﻐﺪي ،اﻟﻨﺘﻒ،ج ،1ص.295
) (240اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،5ص ،61اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،ج،1ص ،280اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،3ص.49
) (241اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،3ص.49
) (242اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ج،13ص.152
) (243اﻟﺤﺎﻛﻢ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرك،ج،2ص،218ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.2790:
) (244اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ج،5ص.253
) (245اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،2ص.114
) (246أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ،ج،4ص ،28ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ.17460:
) (247اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،1ص ،190اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ج،13ص ،152اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،
ج ،5ص ،253اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص.33
) (248اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.24
) (249اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص ،10اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ،ج،6
ص ،86اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص ،84ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص ،58ﻣﻼ ﺧﺴﺮو،درر اﻟﺤﻜﺎم،
ج ،2ص ،171ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،4ص،50اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،6ص.422
) (250اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص10
) (251اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص10
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اﻟﺰﻳﻮد

) (252اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،6ص ،422اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،8ص ،164ﺷﻴﺨﻲ
زاده،ج،2ص.58
) (253اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،6ص ،344اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ،اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،5ص ،71اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ج،4
ص.50
) (254اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،6ص ،344اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ ،اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر،ج،5ص.71
) (255اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،6ص.422
) (256اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص ،10اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ج،4
ص.50
) (257اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص ،18اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،6ص،344
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،4ص ،50اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،6ص.422
) (258اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص ،10اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،6ص.422
) (259اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج،3صٍ ،46اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،13ص.10
) (260اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،4ص.50
) (261اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،6ص،86اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ،ج،3ص ،426اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،ج،4ص،514
ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص.58
) (262اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،ج،6ص ،422اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،6ص ،86اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،
ج ،4ص ،50اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،5ص ،71اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،ج،6ص.422
) (263اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.42
) (264اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،14ص.5
) (265اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،ج،5ص.260
) (266اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ج،4ص.137
) (267اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،82اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،14ص ،5اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ،ج،5
ص ،260اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ،ج،3ص ،533اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،7ص ،143اﻟﺤﺪادي ،اﻟﺠﻮﻫﺮة
اﻟﻨﻴﺮة ،ج،1ص ،222اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،8ص ،402اﻟﺤﻠﺒﻲ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص ،163اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ ،ج،6ص،213اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ،اﻟﻠﺒﺎب،ج،2ص.49
) (268اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ج،5ص ،195اﺑﻦ ﻣﺎزة ،اﻟﻤﺤﻴﻂ،ج،7ص ،196اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر،
ج ،5ص ،260اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،14ص.5
) (269اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،14ص.7
) (270اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ،اﻻﺧﺘﻴﺎر،ج،2ص.42
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) (271اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ،ج،6ص.213
) (272ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﻬﺮ،ج،2ص.118
) (273اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،14ص.7
) (274اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ،ج،3ص ،82اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻟﻤﺒﺴﻮط،ج،14ص ،5اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ،ج،5
ص،260اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ،ج،3ص ،533اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ،ج،7ص ،143اﻟﺤﺪادي ،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة،ج،1ص،222
اﻟﻌﻴﻨﻰ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،ج،8ص ،402اﻟﺤﻠﺒﻲ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ،ص ،163اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ،ج ،6ص،213
اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ،اﻟﻠﺒﺎب،ج،2ص.49
) (275اﻟﺤﺪادي،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة،ج،1ص.221

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ،ج ،1ص ،208دار
اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﺗﺤﻘﺒﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻨﺎﺻﺮ .ط1422 .1ﻫـ .دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة.
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ أﻣﻴﻦ ﻗﻠﻌﺠﻲ ،اﻟﻨﺎﺷﺮون:
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻛﺮاﺗﺸﻲ  -ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن( ،دار ﻗﺘﻴﺒﺔ )دﻣﺸﻖ -ﺑﻴﺮوت( ،دار اﻟﻮﻋﻲ
)ﺣﻠﺐ  -دﻣﺸﻖ( ،دار اﻟﻮﻓﺎء )اﻟﻤﻨﺼﻮرة  -اﻟﻘﺎﻫﺮة( ،ط1412 ،1ﻫـ 1991 -م.
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن ،ﺣﻘﻘﻪ وراﺟﻊ ﻧﺼﻮﺻﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ :اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ،أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ وﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﻣﺨﺘﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺪوي،
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي – اﻟﻬﻨﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ،ط 1423 ،1ﻫـ 2003 -م.
اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺷﺮح اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺒﻴﺢ ﺑﻤﺼﺮ ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻠﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ  -أ .د .ﺳﺎﺋﺪ ﺑﻜﺪاش – وآﺧﺮون ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ودار اﻟﺴﺮاج،
ط 1431 ،1ﻫـ 2010 -م.
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اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي ،اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ط،2
1414ﻫـ 1994 -م.
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت ،ط.1990 – 1411 ،1
اﻟﺤﺪادي ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﻴﺮة ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ط1322 ،1ﻫـ.
اﻟﺤﻤﻮي ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ ،ﻏﻤﺰ ﻋﻴﻮن اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ1405 ،ﻫـ 1985 -م.
اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻋﺎدل
ﻣﺮﺷﺪ ،وآﺧﺮون،د ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط 1420 ،1ﻫـ -
1999م.
أﺑﻮ داود ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺎﻣِﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ،ط ،1دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 1430 ،ﻫـ 2009 -م.
اﻟﺮازي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﺬﻳﺮ أﺣﻤﺪ ،دار
اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت ،ط ،1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ1417:ﻫـ.
اﻟﺮازي ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ(،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ  -اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﺻﻴﺪا،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ1420 ،ﻫـ 1999 /م.
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻠْﺒﻲ ،ﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ط ،1اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ  -ﺑﻮﻻق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1313 ،ﻫـ.
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻷﻟﻤﻌﻲ
ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  -ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن/
دار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﺟﺪة – اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط1418 ،1ﻫـ1997/م.
اﻟﺴﺒﺘﻲ ،ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮون اﻟﻴﺤﺼﺒﻲ ،ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎح اﻵﺛﺎر،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ودار اﻟﺘﺮاث.
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻬﻞ ،أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت.
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اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ:
1414ﻫـ 1993 -م.
اﻟﺴﻐْﺪي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺘﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻨﺎﻫﻲ،دار اﻟﻔﺮﻗﺎن  /ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  -ﻋﻤﺎن اﻷردن  /ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط– 1404 ،2
1984م.
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن،ط 2،1414ﻫـ -
1994م.
اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ﺷﺮح ﻣﺘﻦ ﻧﻮر اﻹﻳﻀﺎح ،اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻪ وراﺟﻌﻪ:
ﻧﻌﻴﻢ زرزور ،ط ،1اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ 1425 ،ﻫـ  2005 -م.
اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺒﺴﻮط) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ( ،إدارة اﻟﻘﺮآن واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻛﺮاﺗﺸﻲ.
اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ اﻟﻘﺎدري(،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت1403 ،ﻫـ.
ﺷﻴﺨﻲ زاده ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺧﺮح آﻳﺎﺗﻪ
وأﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻨﺼﻮر ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﻟﺒﻨﺎن /ﺑﻴﺮوت1419،ﻫـ -
1998م.
اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ – اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.2
اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،دار اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ – اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﻄﺤﺎوي ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ) :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﺮي اﻟﻨﺠﺎر  -ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻴﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ( ،راﺟﻌﻪ ورﻗﻢ ﻛﺘﺒﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ :د ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺮﻋﺸﻠﻲ -
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط 1414 ،1ﻫـ 1994 ،م.
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اﻟﻄﺤﻄﺎوي ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ﺷﺮح ﻧﻮر اﻹﻳﻀﺎح،
)ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﺎﻟﺪي( ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن418 ،ﻫـ -
1997م.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ،ط ،2دار اﻟﻔﻜﺮ-ﺑﻴﺮوت،
1412ﻫـ 1992 -م.
أﺑﻲ اﻟﻌﺰ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﻛﺮ )ﺟـ  - (3 ،2 ،1أﻧﻮر ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮ زﻳﺪ )ﺟـ  ،(5 ،4ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻧﺎﺷﺮون  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط 1424 ،1ﻫـ  2003 -م.
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻌﻴﻨﻰ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن 1420 ،ﻫـ 2000 -م
اﻟﻌﻴﻨﻰ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك) ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :د .أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ( ،ط ،1وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﻗﻄﺮ1428 ،ﻫـ 2007 -م.
اﻟﻌﻴﻨﻰ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻧﺨﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
أﺑﻮ ﺗﻤﻴﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻗﻄﺮ ،ط 1429 ،1ﻫـ -
.2008
اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدة ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب ،ﺣﻘﻘﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻘﺪوري ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﺪوري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أ .د ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺮاج ...أ .د ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺴﻼم –
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط 1427 ،2ﻫـ  2006 -م.
اﻟﻘﺪوري ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﺔ،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1418 ،1ﻫـ 1997 -م.
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اﻟﻘﻮﻧﻮي ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ،أﻧﻴﺲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺮاد ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ2004 :م1424-ﻫـ.
اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ1982 ،م.
اﻟﻠﻜﻨﻮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ،اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﺎﻟﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ط ،1ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ  -ﺑﻴﺮوت،
 1406ﻫـ.
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  -ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ  -ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ
ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ  -ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻄﻴﻒ ﺣﺮز اﻟﻠﻪ ،ط ،1دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 1430 ،ﻫـ 2009 -م.
اﺑﻦ ﻣﺎزةَ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻨﺪي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1424 ،1ﻫـ 2004 -م.
اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻲ ،ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻨﻘﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر
ﺻﻼح أﺑﻮ اﻟﺤﺎج ،ﻋﻤﺎن ـ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق.2006 ،
ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﻼل
ﻳﻮﺳﻒ( ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﻼ ﺧﺴﺮو ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻏﺮر اﻷﺣﻜﺎم ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﻗﺎري ،اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﺘﻘﺴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺴﻚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ﻟﻠﺸﻴﺦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ
اﻟﺴﻨﺪي اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺑﻬﺎﻣﺸﻪ ﻛﺘﺎب أدﻋﻴﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ،ﺟﻤﻊ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﻤﻜﺔ ،ت1328:ﻫـ.
اﻟﻤﻄَﺮزِى ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻰ اﻟﻤﻜﺎرم ،اﻟﻤﻐﺮب ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ وﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ.
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اﻟﺰﻳﻮد

اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت  /ﻟﺒﻨﺎن  1426 -ﻫـ 2005 -م ،ط.3
اﻟﻤﻨﺒﺠﻲ ،أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮاد ،دار اﻟﻘﻠﻢ  -اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ  /دﻣﺸﻖ  -ﻟﺒﻨﺎن  /ﺑﻴﺮوت،
ط1414 ،2ﻫـ 1994 -م.
اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻋﺰو
ﻋﻨﺎﻳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1422 ،1ﻫـ 2002 -م.
اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟْﺄَﺷﺒﺎه واﻟﻨﱠﻈَﺎﺋِﺮ ،وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ:
اﻟﺸﻴﺦ زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﻴﺮات ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن 1419 ،ﻫـ 1999 -م.
اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :أ .د .ﺳﺎﺋﺪ ﺑﻜﺪاش ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﻟﺴﺮاج ،ط1432 ،1ﻫـ 2011 -م.
ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1310 ،2ﻫـ.
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